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─ The Isles of Wonder ─」と名付けられた式典のモチーフに用いられたのがシェ
イクスピアによる戯曲『テンペスト』。その一節を、現代の英国演劇界を代表する
ひとりケネス・ブラナーが朗々と詠じた。
Be not afeared; the isle is full of noises,
















































































（Samuel Phelps 1804─ 78）、マクレディ（William Macready 1793─ 1873）、グリ





























































































































ションを15回公演。Il Trovatore, Faust, La Sonnambula, The Daughter of the
Regimentといった外国ものに加え、地元で人気のMaritana, The Bohemian Girl,

































































こで有能な人材が引き寄せられ、マシソン・ラング(Matheson Lang 1879 ─ 1948)

















































































































































































































































































































































































Sometimes a thousand twangling instruments 
Will hum about mine ears, and sometime voices
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That if I then had waked after long sleep
Will make me sleep again; and then in dreaming
The clouds methought would open and show riches
Ready to drop upon me, that when I waked































1 本文中のシェイクスピア作品からの引用はStanley Wells&Gary Taylor edt.
Complete Works（Oxford、1988）に拠る。日本語訳は拙訳である。




4 以下、本文中のEmma ConsとLilian Baylisの逸話および台詞に関しては、主に
Richard Findlater（1975)とElizabeth Shafer(2006)の著したLilian BaylisのBi-
ographyを参照。
5 P. Roberts, 1976, p.65
6 E. Schafer, 2006, p.137
7 P. Roberts, 1976, Forword p.viii
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